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Hierzu Tafel X und 11 Textfiguren.
Der sicherste Weg Klarheit zu erlangen tiber die Ursaehen, welche die erbliche Anordnung der Organe eines Thieres bestimmen, besteht darin, die ~usseren und inneren Bedingungen zu ermitteln, dureh die es gelingt das betreffende Organ an jeder beliebigen Stelle des Thieres bervorzurufen. Dieser Weg ist in der thierischen Morphologie zuerst yon Loeb eingesehlagen worden 1). Er zeigte, dass es bei einer Reihe yon Thieren mit Htilfe der Sehwerkraft, der Contaetreize etc. m~iglieh ist, typisehe Organe eines Thieres durch beliebige andere zu ersetzen. Wenn es beispielsweise bei Autennularia gelingt dutch Aenderung der Orientirung des Thieres gegen den Sehwerpunkt der Erde einen Seitenspross zu zwingen als Wurzel welter .zu wachsen, so wissen wir eben, dass die ,,erbliehe" Anordnung der Organe nieht durch den Keim allein bestimmt ist, sondern aueh dureh die Schwerkraft. Dass derartige Thatsaehen nebenbei aueb einen Theil der Hypothesen yon W e i s m a n n und Anderen widerlegen, die eine zu weitgehende Pr~formation der einzelnen Formbestandtheile des Embryos im Keime annehmen, ist bereits von Drieseh und 0. H e r t w i g betont worden.
Den Wie man dutch derartige Einschnitte in der Nithe des Kopfendes zwei KSpfe hervorrufen kann, so kaun man dnrch Spaltung des Schwanzendes zwei Schwfinze hervorrufen, wie der in Textfigur 5 dargestellt% ohne Weiteres versfiindliche Fall zeigt.
Allein man wlirde sich irren, wenn man glauben wollte, dass nut Liingsspaltungen, oder Spaltungen t|berhaupt zur Verdoppelung der Organe ftihren wtirden. Fig. 1 der Tafel zeigt einc Planarie mit zwci KSpfea. Man kiinnte nach dem Voraufgegangenen versucht sein zu schliessen, dass die beiden Kiipfe dutch eiuen Derartige Fiille sind nun in einer aIlerdings kleinen Zahl yon Versuchen, aber hier auf das allerbestimmteste zur Beobachtung g'ekommen und die Abbildungen 3, 4 und 5 der Tafel zeigen auf das Deutlichste Heteromorphosen.
In Fig'. 3 der Tafel finden wir eine Planarie, die einen nach hinten gerichteten Kopf neugebildet hat. Einen noch auffallenderen Fall finden wir in dem in Fig. 4 Erkl~rung der Abbildungen auf Tafel X. 
